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Abstract:　 I translated into Japanese Philippe Sollers’s La révolution Manet which is a dialogue between Sollers
and Patrick Amine about Manet. According to Sollers, Manet is neither modern artist nor impressionist. Manet’s
pictures are Renaissance of great classic art in times of decrepitude of romanticism. The reason why Olympia caused
such a scandal is that Manet was a great classic artist such as Titian or Velazquez.

























































* Department of Marine Policy and Culture, Division of Marine Science, Graduate School, Tokyo University of Marine Science and



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) Philippe Sollers, "La Révolution Manet" dans L'Infini, no114, 2011,
pp.18-31.
5) Michel Foucault, "La Peinture de Manet", Paris, Editions du Seuil,
2004.
6) バタイユ、前掲書、p.130。
7) ソレルスはここで『牧神の午後への前奏曲』Le Prélude à l'après-




8) Philippe Sollers, "Renaissance de Manet" dans L'Infini, no115, 2011,
pp.9-22.
図版 11　マネ『辱しめをうけるキリスト』
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フィリップ・ソレルスによる「マネの革命」
小山　尚之
（東京海洋大学大学院海洋科学系海洋政策文化学部門）
要旨：　フィリップ・ソレルスの「マネの革命」（雑誌『ランフィニ』第 114号、2011年、18ページから
31ページ）を訳出した。これはマネに関するパトリック・アミヌとの対談である。ソレルスによれば、マ
ネは近代芸術家でもなければ印象派でもない。マネの絵画はロマン主義の衰退期における偉大な芸術のル
ネサンスなのである。『オランピア』があれほどのスキャンダルをひきおこしたのは、マネがティチアー
ノやヴェラスケスのような偉大な古典派の芸術家だったからである。
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